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48. - Studio istochimico comparato della ghiandoia digitiforme rettale
di selaci marini e di acqua dolce.
G. GERZELI e G. F. DE STEF.\NO (lslitulo di A.nalomia comparala eleIl'Univt'rsita eli Pavia e CenlI'o di Sindio per I'lslochimicu del C.X.R.).
La ghiandola reHale dei Selaci secerne notevoli quantita eli elettroliti:
I'inelagine istomorfologica e istochimica puo consentire eli documentare I'('sistenza eli elispositivi strutturali e di potenzialita metaboliche collegabili con
I'accumulo e la liberazione eli energia utilizzabile per un trasporto ionico attivo, fenomeno che appare alIa base deIl'attivita della ghiandola. In alcuni
Selaci, aclattati alIa vita in acqua dolce, non sussistono speciali esigenze tIi
escrezione salina: 10 studio che consideri questa situazione puo consentire
eli interpretare meglio i reperti microscopici. Sono esposti i risuItati eli
un'estesa inelagine istochimica su Pristis pero/leti (lago eli Kicaragua) e GaleorhillUS zyoplerus (Oceano Pacifico). Xella specie marina si osserva una ghianelola tubulare composta ramificata con una ricca rete capillare attorno ai tubuli: il quaelro corrisponde a quello descritto cia uno eli noi in aItre specie
di Selaci mediterranei. Xelle cellllie elegli adenomeri sono intensamente positive Ie reazioni per proteine e lipoproteine; e presente un'elevata attidtil
idrolasic~l per la fosf'atasi acida e l'ATPasi attivata da Xa-i- e un'elevata attivita
ossidoriduttiva per i sistemi diaforasici e per diverse deidrogenasi, soprat ..
tutto quelle aventi per substrati succinato, lattato, isocitrato, cx.-glicerofosfato;
mucopolisaccarieli sonG localizzati in corrispondenza della membrana basale,
lungo i limiti laterali e il margine libero delle cellule. Xel dotto escretore
l'epitelio e specializzato in senso muciparo e ripete la struttura del tratto dell'intestino posteriore in cui sbocca. X ella specie eli lago la ghiandola e eli dimensioni relativamente molto minori ed e attraversata da un'ampia cavita
centrale rivestita da un epitelio che pure ripete Ie caratteristiche dell'aeliacente \'in digesti va. Aattronoa questa cavila si distinguono piccoli lobi separati, costituiti da tubuli piuttosto corti, con lume tal ora dilatato, rivestiti da
cellule eli dimensioni vurie. La componente connettivale della ghiandola e
aumentata, menD regolarr e abbondante e la rete eli capillari peritibulari.
Xelle cellule degli adenomeri, con evidente componente lipoproteica, e molto
intensa I'attivita ossidoriduttiva e fosfatasica aciela, ad eccezione delle cellule
dei tubuli pili piccoli e ristretti; manca il rilievo di ATPasi e di mucopolisaccaridi ai limiti cellulari. Vi sono quindi, rispetto alle specie marine, chiare
variazioni nelle singole cellule e dell'organo nel complesso; sono pero scarsamente influenzaie alcllne importanti caratteristiche specialmente riferibili
ai mitocondri. Queste sono indicative forse del permanere di una primitiva
potenzialita funzionale comune, come pure dell'esistenza eli linee eli differenziamento comuni. Esigenze di prostazioni funzionali diverse possono giusti-
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ficarc nclle specie marine la pili precisa spcciaiizzazione collegabile al trasporto transepitelialc eli acqua e di ioni. Dal punto di vista anatomocomparativo nell'ambito dei Condroiiti si rileva notevole somiglianza di reperti tra Ia
ghiandola della specie d'acqua dolce e alcune ghiandole intramurali dell'intestino posteriore di un Olocefalo, Chimaera monsirosa, note solo con scarso
dettaglio morfologico.
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